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　Abstract:　The workshop ＂Progress in Research into Sea Ice Biota of the Antarctic 
Ocean＂ was held on 24 March 2015 at Tokyo University of Marine Science and 
Technology (TUMSAT) as a night session under the joint sponsorship of the 
Oceanographic Society of Japan.  The aim of the workshop was to share information 
regarding the physical processes of ice formation and melting, and the organisms 
associated with sea ice, and to discuss the ecological signiﬁcance of sea ice biota.  Five 
presentations were delivered on various topics related to Antarctic sea ice.  The potential 
importance of sea ice biota in the Antarctic marine ecosystem was emphasized throughout 
the workshop.  Also discussed was a future feasibility study of sea ice biota as biological 
indicators of the physical processes of sea ice formation.  A total of 28 scientists and 
students attended the session.
　要旨:　2015 年度日本海洋学会春季大会開催期間中の 2015 年 3 月 24 日，東京海
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1．　は じ め に
　2015 年度日本海洋学会春季大会開催期間中の 2015 年 3 月 24 日，東京海洋大学において，
ナイトセッション「南極海における Sea Ice Biota 研究の進展を目指して」を開催した．本稿
では，本ナイトセッション開催の背景と目的，集会経過を報告する．以下にプログラムを示
す．参加者は 28 名であった．
　2015 年度日本海洋学会春季大会ナイトセッション「南極海における Sea Ice Biota 研究の
進展を目指して」　コンビーナー：谷村　篤・茂木正人・小達恒夫；開催日時：2015 年 3 月





















　海氷中には特有の微小な生物群集（Sea ice biota）が存在する．Sea ice biota とは，海氷と
その直下の海水中に棲み，海氷と何らかの関係をもって生活し，食物連鎖を通じて互いに密












　南極海では，冬季およそ 2000 万 km2 もの広大な領域が海氷で覆われるが，夏季にはその
大部分が融けてなくなってしまう．すなわち，「熱帯雨林」に匹敵するほど広大な面積に形
成された Sea ice biota という一つの生物群系（バイオーム）が夏季には跡形もなく消失して
しまうというイベントが毎年繰り返されている．それにもかかわらず，先に述べたように，





図 1　海氷と海氷生物群集（Sea ice biota）の分布模式図












































シ類の一種 Paralabidocera antarctica が分布し，大陸沿岸定着氷域を指標する生物種となっ
ている（図 4）．最近の「海鷹丸」による夏季の氷縁域での調査において，南極大陸沿岸定
























図 3　KARE-17 航海にて採集した海氷に出現したアイスアルジーの電子顕微鏡写真．（A）SEM の二
次電子による像．スケールバーは 10 μm．（B）EPMA による珪素（Si）を指標とした検出．中
央のナノ細胞はスタト胞子．（C）黄金色藻 Archaeomonad のスタト胞子 4 種の FE-SEM 像．
Fig. 3.  Scanning Electron Microscope (SEM) photographs of ice algae found in sea ice during the KARE-17 
cruise.  (A) SEM secondary electron image. Scale bar: 10 μm.  (B) Detection of silicon (Si) by 
Electron Probe MicroAnalyzer (EPMA).  The central nano-sized cells are statospores.  (C) Four 













図 4　沿岸定着氷域を生活の場とする Paralabidocera antarctica の生活史模式図
Fig. 4.  Schematic diagram of the life cycle of the Antarctic ice-associated copepod, Paralabidocera antarctica. 





























（Morales Maqueda et al., 2004），その識別は従来の衛星情報に基づいた手法だけでは困難であ
る．海氷の生成履歴や輸送履歴の解明に，従来の手法に加えて，Sea ice biota を指標生物（ト
レーサー）として利用するのはよいアイデアかもしれない．
　今後とも浮氷中の Sea ice biota の多様性を調べるとともに，地域性や季節的な変動につい
ても研究を進める必要がある．特に，海氷生成初期の Sea ice biota が輸送過程とともにどの
ように遷移しているのか，Sea ice biota が海氷に取り込まれたあとその全生物量はどの程度
図 6　南大洋におけるナンキョクオキアミに依存した食物連鎖と依存しない食物連鎖の模式図．南大洋
インド洋区では右のハダカイワシ類（Myctophids）を介した食物網が優位であると考えられる
（Murphy et al., 2007 を改変）．海氷変動はハダカイワシを介して高次捕食者の個体群変動に及ぶ．
Fig. 6.  Conceptual model of krill-dependent (left) and krill-independent (right) food webs (modiﬁed from Murphy 
et al., 2007).  The krill-independent food web, via myctophids, is likely to be predominant in the Indian 
Ocean sector.  Changes in sea ice could impact the population dynamics of top predators via ﬂuctuations 
in the myctophid biomass.
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増加するのか，そして，海氷融解後に海洋表層へ放出された生物群集の行方を明らかにする
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